**Amos,sahabat karibku**

Saya mengenali seorang yang begini. Matanya bulat besar dan berwarna biru laut. Senyumannya selalu manis dan badannya setinggi saya.Dialah Amos – kawan karibku.

Saya dan Amos berkawan baik sejak kami bertemu di Tahun Satu. Tetapi beberapa bulan yang lalu, persahabatan antara kami berdua terputus. Sebabnya adalah: kami telah bergaduh.

Hari itu, saya dan Amos sedang berbual-bual tentang kawan dan keluarga kami. Oleh sebab keluarganya miskin, kami tidak selalunya berbual tentang hal ini. Tiba-tiba, aku terlepas kata bahawa ibubapanya orang malas.

Perkataan ini menyababkan Amos sangat marah, dan kami bermula bergaduh. Saya menolak dia dengan kuat, dan dia terjatuh dari atas tangga dengan jeritan kesakitan.

Pada masa ini, aku berasa sangat terperanjat atas perbuatan saya. Aku pun berasa amat takut dan bimbang atas kejadian ini.

Selepas kejadian ini, Amos dihantar ke hospital dan tidak hadir ke sekolah selama beberapa minggu. Apabila dia balik ke sekolah, dia tidak memberi perhatian kepada saya, walaupun aku meminta maafnya .

Sejak hari itu, kami tidak bersahabat baik lagi. Saya masih tidak dapat melupakan kejadian itu. Saya harap Amos dapat memaafkan saya dan menjadi kawan karibku selaginya.